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MF radar estimates the electron density prole in the lower ionospheric D and E regions at the
altitude from 60km to 100km by using the partial reection information of MF radar transmission wave.
However, it is dicult to observe precise electron density prole in the lower ionosphere continuously
with the present MF radar system.
In this study, we are going to simulate the observation process of the present MF radar system with
using time domain Full wave method, and investigate the observation method to observe the precise
electron density prole in the lower ionosphere. DAE is a technique to estimate the electron density
prole from the dierential amount between the left and the right polarized waves reected by the lower
ionosphere. We have simulated the ovservation process of MF radar and examined the problem and
improvement points with time domain Full wave analysis, which can treat time evolution of pulse waves
used in MF radar system. We found some parameters used in DAE method are not appropriate. We
can estimate more accurate electron density proles by using appropriate parameters in DAE method.










うに改良をした時間領域 Full wave解析法を開発し、この手法を用いたシミュレーションによって DAE法を
再現してその問題点・改良点の検討を行った。その結果、DAE法に用いられている反射係数 RX=RO の低高
度部の値に問題がある事がわかり、修正を加えた。また、吸収係数 (kX   kO)=N は条件によりいくつかのパ
ターンを使い分けることで電子密度推定精度が向上することを見出した。この吸収係数 (kX   kO)=N につい
て最適な値を再帰的に求めることにより、精度の高い電子密度高度分布の推定が可能であると考えられる。
